






Investigation of OId Building Concrete (11) 
Hideo KAW AKAMI 
(Received Apr. 15， 1968) 
The second investigation of the old bui1ding concrete was carried ou t. The 
age of the bui1ding was 6 years and its concrete surface had been exposed in 
the air. 
The main resu1ts obtained on the properties of the concrete were as follows; 
1) The depth of alka1i-lost in concrete were found to be 3.8 mm. in the 
outside of the building and 4.8 mm. in the inside of the storage. And the 
value at the garage (inside) was as high as 7.64 mm. 
2) The mean value of the compressive， tensi1e and bond strength were 
336kgjcm2， 26.5kgjcm2 and 62kgjc:m2 respectively. Young's modulus was 
calculated as 2.73 ・ 105kgjcm2 •
3) The compressive strength estimated from Schmidt rebound number was 
very high in comparison with the value found in direct compression tests 
of prism pspecimens. 
1 l'ま L がき
長期材令のコンクリートの性質に関する研究の意義
についてはすでに前報1)において述べた通りであるo
近着のA.C. 1 (American Concrete Institute)より





































白LJ. c! . 日:








































箇所は，図2に番号を記入して示したロ番号は，柱は (亘〉を求める。 この平均値より反撰係数が土 3以上






a区域 75111 b区域 67.5111 c区域 75ば
であって，測定箇所の数は，これに比例して

























No. I打撃面| R1 
1 1 東| 50.80 
2 南 50.88 
3 北 50.44 
4 西 51.57 
5 西 48.75 
6 ~t 52.45 
7 東 54.41 
18 東 52.76 
19 西 52.24 
20 東 52.74 
21 西 49.86 
22 西 52.07 
23 西 51.75 
34 南 52.62 
35 南 47.29 
36 1じ 52.08 
37 北 48.20 
38 南 49.36 
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柱 柱 柱 柱
@ @ @ ⑭ 
東 53.53 52.15 51.82 普
南 脅 普 普 50.79 
西 52.41 52.69 53.76 49.07 

































































































































北 東 南 西 部
側定面
ブ 記
( 北下) (下東〉 ( 南下〕 ( 西下〉材 位号 面 面 面 面 材 メ 号ユ/
丸 内 柱脚 ① 
x(2173〉vー(!!)xハ(11.8〉Aχ(1.3) 内 内 5 @ X (5~.3) X (8.:8) X (~.3) 20 .， 16 '" 5 9 "9 "6 
央中 ① x〈1314.3〕 ×(18 1〕 梁 部 5 ① X(6~.5) X (3~.5) X (3~.5) 9 "6 "5 
柱 部 柱頭 ① X 〈915.8〉 yハ (8.5) ハX(~.:8) Xハ(6.0) @ 十(M)o(あ3〉 o〔188〕11 ，~ 11 " 11 11 ~ 80 ~ 1 
A 
@+ (7.8〉
柱脚 ① +(~8) X<..?:?) X (3_.0) 外 内 15 9 "8 x 7 
十(2D・8〕 +(38.4〉 0〉 49.8〉外 内
柱頭 +(~:.3) X(?~5) x (~.:O) ⑬ ① . . 12 "11 11 C ×(2.0)+〔7.3〉+〔615.3〉外 柱脚 @ X(~~.8)X(5".0) +(~!.9)X('!..8) 外 ⑮ 6 '8 '1 14 "7 '16.5" 7 
柱 部
柱頭 X(~:5) X(~2.5) トー'(49.3〉ハx(913.0〕 梁 部 1 1 ⑫ Idt山川~2.8) 0(~3) ① 11 .， 15 '9'~ 1 11 '7 '15 '-" 9 
8l@|+(;;〉情。〔;:i〉01:3〉柱脚 @ 。(~) o(~) +(~) +(2) o '-" 0 '0 '0 
隅 内
柱頭 。(~) o(~・ 3〕 +(33〉 +(if 11@ld川十(5川州8め. @ 
外 9'--"5 '5 '1 15 '6 '0 '-" 9 
柱脚 ⑫ 。(0.8〕+(1.0)+(0.5〉o(4-0〉 +(if〉 o(6.1〉 o(4.8)3 '3 '1 ¥J 7 梁 内 @ 
柱 部
柱頭 。(59.8〉+〈0.5〕+(0〉o)(7.0〕
A 14 ~ 15 '-" 12 
⑬ .




× 車庫 28 れ cl⑬ I +(1，.0) +(1'.).0) 0(1，.0) 0(5
0
.3) 
1 3 '--"1 '--"8 
ずコ
O 内部 22 (18063 〉 cl⑮ |1 ×(9130)+(0o )+(518 的部 部
+ 外部 32 (21243 〉
81 @ 1 +(3i3) +(号5〉 O〔if( )平均
310 
表6
平均測定値 最 大 値 |不規則中性化比
l口』 計|平
外 部 a 32 
内 車 庫 b 28 
部 その他 c 22 



















この式に本例の w =0.57. t =6.75，更にRと












均 合 計 1 平 均 最大値/平均値
3.82 1.99 
7.64 311 1.45 























































































1 I 2.5 (6.0--0) 
2 I 7(7--..0λ12(19--6) 
3 I 9 (19---0 ) ， 7， 
4 I 8 (14---4 ) ，9， 13 
5 I 5，('-"-0)， 5(--0) 
6 1 8， 
7 1 8， 8. 6 
8 I 9， (15--2 ) ， 5(--2 ) 
9 I 
10 I 7 (15---) 
11 I 6(---0) ， 9(13---6 ) 
12 I 0 
13 1 -
14 5， 7(12-.-0) 
15 I 8(37---6) 27(51----) 
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梁 よ り 柱 よ り
コンクリート 圧縮試験 3ケ 15X15X30cm 3ケ 15X15X30cm 
コンクリート 引張試験 3ケ 15X15X15cm 3ケ 15X15X 15c甥
鉄 筋引張試験 3本 19φ 3 本 193φ 世













静歪計 共和 SM60AJ 
スイッチボックス共和 SS24J 













































部材 部材片名， No. 中(夫cm部X断cm面〉 断 7面n2) 積 破(壊ton荷〉 重 圧(k縮g/c強m2)度 平(kg/cm均2) 
ー 1 151.4X150.2 228 76.0 334 
一 2 151.8X 150.6 229 76.0 332 
梁 304 
/'、 1 150X150 225 50.5 224 
ノ、 2 223 73.0 327 
ー_.._.一一
ト 1 148.5X153 227 64.0 282 
柱 ザ¥ 1 153X152 232 1∞.5 433 378 
J、 2 151X149 225 94.0 418 
表11 5 ...20 tonに対する歪度とヤγグ係数
供試体|歪度XI0
1 233 
へ 2 245 




























部 部材片番号 |品均)I (..)(~均〕 (m〉(b平均)1 破壊t阻荷重 引張強度kg/cm |平 均
柱 チ- 2 151.2 151.9 9.4 26.3 
柱 チー 1 152.5 152.1 152.3 8.4 23.1 25.7 
柱 ト- 3 155.5 148.3 152.0 10.0 27.6 
梁 ハ- 1 152.5 149 148.5 10.2 28.6 
梁 ハ- 2 151.5 148.5 150 10.1 28.6 27.2 






梁 ! ホー1 2.77 3.710 14.90 I 5，370 28.6 2.23 (0----7) 
梁 ホ-2 18.6 2.71 3，340 12.85 4，740 27.6 1.84 (0'"'-' 5) 
梁 ホ-3 18.95 2.83 2，720 10.72 3，790 33.6 2.04 (0--.. 6) 
柱 へ-4 18.95 2.83 3，330 13.06 4，620 39.5 2.07 (0.... 6) 
柱 ト-1 18.58 2.72 3，380 12.75 4.690 28.9 2.10 (1.... 5) 
柱 トー 2 17.35 2.355 4，120 14.05 5，960 25.1 2.31 ( 1 "'-7) 
柱' へ-1 12.55 1.24 3.350 6.10 4，920 29.0 1.96 (0....2.5) 
柱 へ-2 12.53 1.23 3氷，1水
00 5.65 一 2.20 (0....2.0) 
柱 へ-3 12.23 I 1.18 4，320 9.3 7，880 2.13 (0--2.0) 
(キ実断面積による，オて〉ト:明瞭な降伏点を示さないので 0.2%残留歪の値とした。〉


















































































均すれば有効付着長さ 5.8cmに対して 62kg/cm2 とい
う結果である。
表14 付着試験結果
部材| 部材片・記号 1 2二iLTトお法
住|ィ 1 1 
柱|イ 2 1 
柱 l イ 3 1 





























|鉄筋径|周長 lr 1 18 付着強度(脚〉 lkm〕 |(tm〕lkm〕lo向 2)
15.3X12.2X31.0 
15.3 X 12.0X30. 5 19.3 
14.0X15.4X30.2 



























































ば，表4より R=49.9に対L.Fc= (433+418)/2 
であるとし.(1)式の形を用いて(6)式が得られる口









































































24 I 7.05 
26 I 
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